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A 30・year-oldfemale patient was admitted to our clinic with chief complaints of 
frequent spells of cough and fever following ingestion of liquids, and recurring pneu-
monia, since her childhood. Roentgen examination showed a fistulous communication 
between the esophagus and left main bronchus without esophageal atresia at the level of 
fifth thoracic vertebra. This fistula was successfully closed through a right posterolateral 
thoracotomy incision. There was no surrounding swollen lymph node or inflammatory 
adhesion adjacent to the fistula. The patient’s postoperative course was uneventful. 
After investigating the past history, operative and histological findings in this case, 
we concluded that this fistula may be classified as a congenital esophagobronchial fistula 




























貧血型，肺換気機能検査： VC2100cc, % VC 73%, 













の残存を認めた以外に著変はなかった（写夷 I,2, 3 ).
以上の諸検査によって良性食道気管支疲の診断が下









































































告されている.Ware & HalJ3Uは白験例 1を含めた成
人症例17例について報告し， その年令分布は10代2.

















































1. 外傷性 31 
非穿通性外傷 9. 告書械挿入 5，異物 4,
穿適性外傷 3，手術的 3，化学的（魔蝕） 3, 
不明（報告不確実） .• 
2. 原因不明 19 
3. 結核 14 
4. 食道憩室 14 





疲孔の ｜ 症 例数
I 26) I 一一一「•＞
存在部位 ISchneider & Becker I Johnston & H描tings
｜による ｜ 旦座主主主~
第6頚椎｜ o I 6 
/ 7 II I 0 I 13 
第 1胸椎 1 9 21 
" 2 II I 11 i 12 
IF 3 II i lQ i 7 
II 4 II I 2 I 4 
不明｜ o I 
計 I 32 I 67 


























































































































































































































































































I 経胸法 29 
死亡 7 (24%) 
1単独嬢孔 4 
複数，， 3 
十号 発 2 
媛孔発見出来ず 4 
1単独痩孔
lzつの痩孔中の lつ 3 
閉鎖困難 3 
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